



The research of “a good wife and a wise mother” in the French colonial period in Vietnam
–Focusing on Women’s Herald issues published in the 1930s–
ARAI Yuko
新井　悠子
In Vietnam, the theory of “a good wife and a wise mother” appeared in 1908. In contrast, when 
discussing the ideal female image, “a wise mother and a chaste wife (mẹ hiền vợ thảo)” and “a 
wise mother and a filially pious daughter-in-law (mẹ hiền dâu thảo)” were used instead of ” a good 
wife and a wise mother” in East Asia. The phrase “a good wife and a wise mother” in Vietnam is 
not simply a term, but is also representative of the ideal female image.
In 1918, Nữ giới chung (Women’s Bell) was the first to use “a wise mother and a filially pious 
daughter-in-law.” This editorial department focused on women’ s domestic roles as wife, mother, 
and daughter-in-law in addition to their social role. The articles portrayed women in key positions, 
women who contributed to their villages, and women who were active on the battlefield. 
 “A wise mother and a chaste wife” and “a wise mother and a filially pious daughter-in-law” 
was used frequently in Women’s Herald (Phụ Nữ Thời Đàm), which was published in 1930. At 
the beginning, they said that women should engage in roles as wives and mothers. They gradually 
advocated for the role of women in society, such as through participation in philanthropic and 
economic activity. They continued to raise the two phrases “wise mother and chaste wife” and “wise 
mother and a filially pious daughter-in-law” as ideals. These two phrases were rejected after Phan 
Khoi became chief editor in 1933.
Until now, in Vietnamese women’s research, the debate on women’s issues has been said to 
have been strongly influenced by Marxism starting in the early the 1930s. Focusing on Women’s 
















































使われた四音節のフレーズは「賢母操妻（mẹ hiền vợ 
thảo）」と「賢母孝嫁（mẹ hiền dâu thảo）」であった。
1918年創刊の『女界鐘（Nữ Giới Chung）』や 1930年
創刊の『婦女時談（Phụ Nữ Thời Đàm）』といった女性
雑誌には、チャンのいう「メ（母）・ヒエン（賢）・ヴォ
（妻）・ターオ（操）」＝「賢母操妻（mẹ hiền vợ thảo）」
以外の用語も登場する。先にあげた 2つの女性雑誌は、
孝行の嫁という役割を示した「メ（母）・ヒエン（賢）・

















　4-1 第 1期（1930年 12月～ 1931年 1月）
　4-2 第 2期（1931年～ 1932年）





















































































































































界鐘』の 1918年 2月 1日 1号の「序文」に、「メ（母）・
ヒエン（賢）・ザウ（嫁）・ターオ（孝）」＝「賢母孝




















登場する。夫への貞節を貫く妻［Một người học trò con 
gái 1918:13］［Mme Lê Ái Kiểu 1918a:12-13］、「夫の聡
明さは妻によるもの」という教えを理解し、夫を励ま
し、彼の仕事を手伝う妻［Nguyễn Thị Bổng 1918b:12-







性［Hội xá Nguyễn Thị Bông 1918:12-13］、夫と同じよ
うに戦場で活躍する妻［Nguyễn Thị Bông 1918a:13］、
侵略軍を油断させて撃退する芸妓［Hải nam Đoàn Như 
Khuê 1918a:13］、学業が優れていたため女子に教育を

















































ナム語表記にした「賢妻良母（vợ hiền mẹ lành）」「良
妻賢母（Lương thê hiền mẫu）」が使われている。この
記事以外では、『婦女新聞』の編集長であったグエン・
ドック・ニュアン夫人（Mme Nguyễn Đức Nhuận）や
当時『婦女新聞』の執筆メンバーの一人であるファン・
コイ（Phan Khôi）が使っている。『婦女新聞』の 1932



































Nguyễn Đức Nhuận 1932a:5］。それに対して、サイゴ
ンで刊行していた『公論（Công Luận）』紙は、この
ニュアン夫人の記事は家庭内の女性の本分を捨てる















（Phụ Nữ Tân Văn）』、ハノイでは 1930年 12月に『婦
女時談（Phụ Nữ Thời Đàm）』、1932年 7月にフエにて











人（Mme Nguyễn Văn Đa）だった。彼女の夫も、この
『婦女時談』に関わっており、外部の会合には代表と
して参加している［Hà Thành ngọ báo 1933:1］。一部で
は、このグエン・ヴァン・ダ夫婦は商家の出身だった
という話もあるが、詳細は分かっていない。『婦女時
談』は 1930年 12月から 1932年 12月の 2年間は日刊
紙として存続し、その後週刊誌となり 1934年 6月ま













































































ある［Tô Mi Sơn 1931:1］。1933年のファン・コイ主
筆時代においても、自由な思想と距離を取ることを示
している［PHỤ NỮ THỜI ĐÀM 1933:1］。また、服装
だけが新しいスタイルであるのは「実質が伴わない女















第 1期（1930年 12月～ 1931年 1月）、第 2期（1931
年～ 1932年）、第 3期（1933年～ 1934年）に区分で
きる。
　4-1　第 1 期（1930 年 12 月～ 1931 年 1 月）



























































































［Hoàng Thị Kim Thu 1932:1］、「賢母孝嫁」は目指すべ
き女性像として登場し続けている［Hà Hải 1932:1］。
　4-2　第 2 期（1931 年～ 1932 年）
　第 1期は「賢母操妻」を理想的な女性像として掲げ、
家庭内の女性の役割を強調していたが、それが次第に










































































　4-3　第 3 期（1933 年～ 1934 年）











































































する［PHỤ NỮ THỜI ĐÀM 1933:1］。また、自力分団
の『風化（Phong Hóa）』紙が人気であるとしながらも、
これは「こども向けの雑誌」だと批判し 3回に渡って
















































































































 6 1938年 8月から再び『婦女時談』は刊行されるが、この時は第 3インターナショナルが、第 4インターナショ
ナルへ抗議する道具となっており、4か月後の 1938年 12月で停刊となる［L.N.A 2012:2］。
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